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A 74-year old man developed chylorrhea after transperitoneal left nephrouretectomy for renal pelvic
malignancy. This patient had received ureterolithotomy for the left ureteral stones twice about 30 years ago.
He was treated successfully with peripheral parenteral nutrition and subcutaneous administration of
Octreotide, an available somatostatin analog with a long half-life. Postoperative chylorrhea is a rare
complication that may result in serious complications such as nutritional and immunological disturbance, due
to a loss of body proteins and lymphocytes. Chylorrhea, therefore, should be treated adequately and
immediately at the time of diagnosis. Octreotide, which is effective in the treatment of chylorrhea and has
no adverse effects, is considered a therapeutic choice.
(Hinyokika Kiyo 55 : 563-566, 2009)



















現症 : 身長 157 cm，体重 70 kg，左側腹部に 20 cm
の手術創あり．
検査所見 : WBC 8,600/μl，Hb 14.3 g/dl，Plt 16.1
* 現 : 横須賀共済病院泌尿器科
** 現 : 横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿
器科
万/μl，BUN 17.4 mg/dl，Cr 0.92 mg/dl
尿沈渣 : RBC ＞100/hpf，WBC 5∼9/hpf
尿中 NMP22 : 299 U/ml（正常 0∼11.9）




胞診は class V であった．
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Fig. 1. Retrograde pyelogram showed an irregular
defect in the left renal pelvis and the
ureteral stricture (arrow).
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時間10分，出血量は 3,610 ml であった．病理結果は
尿路上皮癌，G2，腎実質内に腫瘍の浸潤を認めた．
術後病期診断は pT3N0M0 であった．
術後経過 : 術後 Hb 7.2 と貧血を認めたため，赤血
球輸血を施行した．骨盤腔ドレーンは術後 3日目に排
液 50 ml となったため抜去した．術後 2日目より歩行
開始し，術後 3日目から飲水開始， 4日目から流動食
を開始した．腎摘出部ドレーンは術後減少傾向であっ
たが，術後 4日目の食事摂取後から 250 ml/日と著増
し，排液の性状が乳白色に変化した．術後 6日目の腹
部 CT で，後腹膜に液体貯留を認めた (Fig. 2）．術後









去した．術後化学療法 GN 療法 (gemcitabine 800 mg/












































Fig. 2. Abdominal CT scan showing fluid collection
in the retroperitoneum (arrow).









全静脈栄養 (total parenteral nutrition : TPN) が主体と
なる．以前はリンパ系を介さず直接門脈に流入する中




























































あたり 300 ml 以下と比較的少なかったため，絶食期
間も 1週間程度であったと考えられる．オクトレオチ
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